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２）　Enders（2004）に従っている。
　f (b|σ2,y)～N ((X' X+A)-1(X' Xb+Ab0),σ2(X' X+A)-1)














































































モデル TAR(1,1) TAR(2,1) TAR(3,1) TAR(4,1) TAR(5,1) TAR(6,1) TAR(7,1)








AR(1) AR(2) AR(3) AR(4) AR(5)
対数尤度 -1514.19 -1513.92 -1513.91 -1513.50 -1513.18
AIC 3034.37 3035.84 3037.82 3039.00 3040.36

































パラメータ 事後平均 事後標準偏差 事後自己相関
b0 -0.00373 0.16923 0.02333
b1 -0.13809 0.03183 0.02982
σ2 28.29435 1.89731 0.01426
対数尤度 -1514.19 R2 =       0.01929
AIC= 3034.37 DIC= 3032.30
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モデル TAR(1,1) TAR(2,1) TAR(2,2) TAR(3,1) TAR(3,2)
対数尤度 -1504.88 -1503.20 -1508.67 -1502.73 -1508.16
AIC 3023.76 3024.39 3035.34 3027.45 3038.32
DIC 3019.73 3018.05 3031.93 3020.34 3031.66
モデル TAR(3,3) TAR(4,1) TAR(4,2) TAR(4,3) TAR(4,4)
対数尤度 -1510.80 -1502.17 -1507.01 -1510.95 -1504.52
AIC 3043.60 3030.33 3040.02 3047.90 3035.05
DIC 3021.97 3021.37 3030.77 3019.33 3028.99
※(　)内の数字は順番にkとdを表す。
表５： 閾値が１つのTARモデル(k=2,d=1)の推定結果 
パラメータ 事後平均 事後標準偏差 事後自己相関
b0
(1) -3.35336 0.74940 -0.00346
b1
(1) -0.68013 0.10117 -0.00148
b2
(1) 0.10291 0.06954 0.05653
σ2
(1) 31.21371 4.11938 0.01201
b0
(2) -0.35538 0.21273 0.03943
b1
(2) -0.01894 0.04317 0.00937
b2
(2) -0.07132 0.03507 0.03187
σ2
(2) 25.82258 1.90708 -0.00312
r -3.42148 0.87937 0.65450
対数尤度 -1503.20 R2= 0.06082








































モデル DT-GARCH (1,1) DT-GARCH (2,1) DT-GARCH (2,2) DT-GARCH (3,1) DT-GARCH (3,2)
対数尤度 -1490.59 -1488.49 -1496.55 -1487.92 -1496.30
AIC 3003.17 3002.97 3019.11 3005.84 3022.59
DIC 2996.77 2990.80 3005.59 2995.81 3009.79
モデル DT-GARCH (3,3) DT-GARCH (4,1) DT-GARCH (4,2) DT-GARCH (4,3) DT-GARCH (4,3)
対数尤度 -1494.39 -1488.46 -1497.64 -1494.55 -1495.82
AIC 3018.78 3010.91 3029.29 3023.10 3025.65
DIC 3006.80 2998.49 3010.28 3007.87 3008.07
※(　)内の数字は順番にkとdを表す。
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パラメータ 事後平均 事後標準偏差 事後自己相関
b0
(1) -3.10495 0.92876 0.01591
b1
(1) -0.63968 0.12207 -0.00207
b2
(1) 0.08875 0.08476 0.01365
a0
(1) 13.88777 4.64753 0.98834
a1
(1) 0.11085 0.05770 0.69023
a2
(1) 0.45209 0.12690 0.74103
b0
(2) -0.34216 0.18412 0.01920
b1
(2) -0.01880 0.04354 0.01758
b2
(2) -0.06060 0.03504 0.00507
a0
(2) 0.18351 0.13598 0.90021
a1
(2) 0.06038 0.02145 0.56165
a2
(2) 0.90375 0.01339 0.73605
r -4.17053 0.55511 0.54021
対数尤度＝ -1488.49 AIC= 3002.97
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Double Threshold GARCH model and its Application to Individual 
Stock Price: Bayesian Estimation and Model Selection
Hiroshi SUNADA
 We apply Double Threshold GARCH (DT-GARCH) models to weekly change rate of 
Japanese individual stock price(Mitsui Fudosan). For comparison, we apply threshold 
autoregressive (TAR) model and autoregressive (AR) model, too. After Bayesian estimation, 
we select DT-GARCH model as most appropriate model by DIC. The estimate of its 
threshold is of –4.17(%). Then the auto regressive model with GARCH process will change 
the parameters, if the change rate exceeds the threshold. 
